














Entropy model and cluster analysis are used as a method of analysing the inter-regioanl information
flow data, such as phone-call data. But, it is difficult to apply to some complicated data. In such cases, it is
effective to consider the data characteristics of fractal structure. This paper describes the basic metod for
modeling the inter-regional phone-call data by using IFS(iterated function system) which is used in the
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double pyramid(double, double, int, int);
/* 大域変数宣言 */
double od[N][N], odnext[N][N], odm[N][N];
main()
{
    int step, i, j, k;
    int nstep, n, m, nf;
    /* 初期データのパラメータ */
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    double height, grad;
    int xmove, ymove;
    /* 縮小写像のパラメータ */
    double p[F];
    int imove[F], jmove[F];
    /* ODデータの大きさ */
    n=50;
    /* 反復計算回数 */
    nstep=1;
    /* 縮小写像のパラメータの設定値 */
    nf=3;
    p[1]=0.5; imove[1]=0;  jmove[1]=0;
    p[2]=0.2; imove[2]=8;  jmove[2]=40;
    p[3]=0.2; imove[3]=40; jmove[3]=8;
    /* 初期データのパラメータ値 */
    height=25.0; grad=1.0;
    xmove=25; ymove=25;
    /* 初期値の設定 */
    for(i=1; i<=n; i++)
    for(j=1; j<=n; j++)
    od[i][j]=pyramid(height, grad, i-xmove, j-ymove);
    /* 反復関数系の計算 */
    for(step=1; step<=nstep; step++)
    {
        /* 作業領域の初期化 */
        for(i=1; i<=n; i++)
            for(j=1; j<=n; j++)
            {
                odnext[i][j]=0.0;
                odm[i][j]=0.0;
            }
        for(k=1; k<=nf; k++)
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        {
            /* 縮小データの計算 */
            m=(int)floor(p[k]*n);
            for(i=1; i<=m; i++)
                for(j=1; j<=m; j++)
                    odm[i][j]=p[k]*od[(int)ceil(i/p[k]+0.5)]
                                     [(int)ceil(j/p[k]+0.5)];
            /* 平行移動と埋め込み */
            for(i=1; i<=m; i++)
                for(j=1; j<=m; j++)
                    if((i+imove[k])<=n && (j+jmove[k])<=n)
                        odnext[i+imove[k]][j+jmove[k]]
                        =odnext[i+imove[k]][j+jmove[k]]+odm[i][j];
        }
        /* データをコピーして次の回へ */
        for(i=1; i<=n; i++)
            for(j=1; j<=n; j++)
                od[i][j]=odnext[i][j];
    }
    /* データ出力 */
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        for(j=1; j<=n; j++)
            printf("%f ", od[i][j]);
        printf("_n");
    }
    return 0;
}
/* ピラミッド関数 */
double pyramid(double height, double grad, int x, int y)
{
    double z;
    z=height-grad*(abs(x)+abs(y));
    if(z<0) z=0.0;
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